





Toni Morrisonの一作目 The Bluest Eye (1970)では、主人公 Picolaが結末で狂気に
陥り、“she ﬂailed her arms like a bird in an eternal, grotesquely futile effort to ﬂy. Beating 







そして、第三作の Song of Solomon (1977)はノース・カロライナ相互生命保険会
社集金人 Robert Smithの飛び降り自殺のエピソードで始まる。
At 3:00 p.m. on Wednesday the 18th of February, 1931, I will take off from Mercy 




で “ﬂy away on my wings”することを予告する。勿論結果的には、“Not Doctor Street”
と呼ばれる通りのはずれにある “No Mercy Hospital”と呼ばれる慈善病院の丸屋根
から飛び降り自殺をしてしまうことになる。
狂気の自殺行為を見守る群衆の中、一人の女性が次のような唄を歌う。
O Sugarman done fly away
Sugarman done gone











ンとあだ名される中心人物となる。また、当時、その場には “a cat-eyed boy about 
















Without wiping away the tears, taking a deep breath, or even bending his knees̶
he leaped. As ﬂeet and bright as a lodestar he wheeled toward Guitar and it did not 
matter which one of them would give up his ghost in the killing arms of his brother. 
For now he knew what Shalimar knew: If you surrendered to the air, you could ride 
it. (337,原文のまま )

























Jake the only son of Solomon 
Come booba yalle, come booba tambee
Whirled about and touched the sun
　　　　　　…
O Solomon don’t leave me here
Cotton balls to choke me      
O Solomon don’t leave me here
60
Buckra’s arms to yoke me
Solomon done fly, Solomon done gone






















“Why did you call Solomon a ﬂying African ?” 
“Oh, that’s just some old folks’ lie they tell around here. Some of those Africans 
they brought over here as slaves could ﬂy. A lot of them ﬂew back to Africa.  The 
one around here who did was this same Solomon, or Shalimar̶I never knew which 




“ … according to the story he wasn’t running away. He was ﬂying, he ﬂew. You 
know, like a bird. Just stood up in the ﬁelds one day, ran up some hill, spun around 
a couple of times, and was lifted up in the air.” (323) 
ソロモンが「鳥のように」「飛んでいった」後に残されたのは女・子供であり、そ
の後日談も語り継がれている。“It like to killed the woman, the wife…. Anyway she’s 
supposed to have screamed and crying. Her name was Ryna. Ryna was out of her mind. 
(323, 原文のまま )”と語られ、彼女の慟哭は “Ryna’s Gulch”として、ソロモン同様
当地に名を残している。
3


















































wants a black man’s life.” (281, 原文のまま )というミルクマンの心の呟きが表記さ
れる。これはギターが白人暗殺団の秘密を告げたときの言葉であるということが
63
わかる。ナイフが切り下ろされると、“Not his dead life; I mean his living life.” とい
う表記が挿入され、生殖器が切り落とされると “It’s the condition our condition is 
in.” (282)と続く。皮が剥ぎ取られる後には “What good is a man’s life if he can’t even 
choose what to die for”
 とあり、さらに皮の下の膜が破れると「誰もが黒人の命を
欲しい」と繰り替えされ、肉が切り裂かれ、“Fair is one more thing I’ve given up.” 
と続いていく。横隔膜が切られると “It is about love. What else but love? Can’t I love 
what I criticize?”
 という声が入り、切断されると “It is about love. What else?” という






































去り、70 年代半ばで過去 10 年間の変革の嵐を振り返りながら、どのようなアメ
リカ社会の 10 年、20 年であったかという問いや、また、どうあるべきかという
問題は読者、特に同族の青年たちに委ねている。
前作『スーラ』では、もう一人のアウトサイダーで第一次大戦の帰還兵 Shadrack






の 1963 年で物語を終える。その年までに作者同様 1931 年生まれで 1963 年 32 歳
になるミルクマンに彼のルーツを辿らせ、同族の悲惨な歴史を自覚させる。勿論、





オ放送を通して 1955 年の Emmett Till事件という不条理なリンチングを知る。モ
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